






























The Demographic onus is underway in Japan, even future temporary recovery in some big 
cities. It curbs output and tax income through downward share of working-age population, 
while it increases social security benefit expenditure. Stagnation of social insurance 
revenue in the long recession has worsened the fiscal burden. And the share of local 
governments in the social security expenditure is increasing. Additionally, growing share 
in population and high voting rate of the elderly have a good chance for accelerating 
preference policy making for the elderly. 
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2015 年以降単調減少している 13 自治体
（0.7％）とあわせると、９５％の自治体が減
少の一途をたどる。一方、17 自治体では 2020











～2025 間に 0.1％ポイント、沖縄は 2005～
2010 間に 0.1％ポイント増加）。 






り、2010 年以降単調減少している 100 自治
体（5.5％）、2015 年以降単調減少している




少し始めるものの、2010 年代に 47 自治体、
2020 年代に 185 自治体、2030 年代に 127 自
治体が回復を示す。ただし、2010 年代に回
復した 1 自治体、2020 年に回復した 38 自治
















































































































































































































































































































































































































ており、2010 年時点で 65 歳以上の１票の重
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20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60歳以上
④高齢者向けの社会保障給付が減ってでも、子育て支援策を充実させるべきだ。
⑤今後も、介護サービスや保険料は、全国一律でなく自治体によって違いがあってよい。
⑥介護サービス供給量や施設を充実させるために、介護保険料が高くなってもやむを得ない。
